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いう点でも，発展しつつある商工業大経営に安価な労働力を弾力的に供給するという点でも，農業
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および農村地域の変化は決定的に重要な意味を有する
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出典）Overton, Agricultural Revolution, p.65, Figure 3.1.
　注）Wrigley & Schofield, The Population History of England 1541-1871, pp.531-535に基づく図である。
図1 1541年～1831年のイングランドの人口




































































































































































































出典）Overton, Agricultural Revolution, p.89, Figure 3.8.
　注）Mitchell, B.R. & Phyllis Deane(eds.), Abstract of British Historical
　　　Statistics, 1962, pp.96-97に基づく図である。
図3 人口成長率と消費物価指数との関係
出典）Wrigley & Schofield, The Population History
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